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This research project aims to rethink study results 
regarding the suitable form of language education for 
undergraduate students and fundamental education as its 
foundation, and make suggestions thereon. 
The study is comprised of three parts: 
1) “English classes with consideration given to hearing 
impaired students”, as a trial of “education improvements 
incorporated with a perspective of student support” 
2) Remedial trial classes incorporated with an approach of 
“ Nihon Eigo ”  (emphasizing an error-tension free 
environment) 
3) Examination of the possibility of introducing learning 
and thinking methods emphasizing visual images such as 
mind maps 
Classes with consideration given to students with 
disabilities, or with contents visualized were effective as a 
methodology of remedial education. How to incorporate 
























































































































































































































３  授業形式の詳細については岡村(2011), 末延(2011)を
参照。 
４ ㈱ファランクス経営企画室、元日本大学芸術学部助手。 
５ 阿久澤騰、「ワークショップ「マインドマップとストー
リー思考のススメ」、神戸芸術工科大学大学院にて」、 
http://www.akuzawa.net/?p=2582、ワークショップ「マ
インドマップとストーリー思考のススメ」無事終了のご
報告 http://www.akuzawa.net/?p=2642、2013.7.31閲覧 
６ アカデミック・リテラシーの授業では、英文アカデミ
ック・ライティングの基礎演習を行っており、その一環
として受講者には「自分の研究テーマを英語で説明する」
ことを課している。しかし（学術論文ではなく）修了作
品についての説明をまとめるには標準的なアカデミッ
ク・ライティングの作法や論文構成が馴染まないことも
あり、代替的な手法を模索していた。 
